







特 別 講 演 会 要 旨
2006年 11月から2007年 5月までの間に東北医学会主催で行われた特別講演会は
次のとおりです．
1. 2006年 11月 10日（金）肝・胆・膵外科担当
Antonio Tito Fojo先生 :米国国立がん研究所 腫
瘍内科





















てきた side population (SP)同定法がある．ある種の
ATP binding cassette transporterが cancer stem cellに
多く発現しているという一部の報告を根拠にしたこの方法





2. 2006年 11月 10日（金）耳鼻咽喉科・頭頸部外科担当
P.Wangemann教授 :カンザス州立大学 解剖生
理学教室
“Deafness in Pendred Syndrome is due to a loss
 
of the endocochlear potential”
D.C.Marcus教授 :カンザス州立大学 解剖生理学
教室
“Sodium Homeostasis in the Inner Ear”
要旨 :平成 18年 11月 10日にホテル仙台プラザ2F「け
やき」にて，東北医学会特別講演会を開催いたしました．今








「Sodium Homeostasis in the Inner Ear」および「Deafness
 













「Water intake therapy for Meniere Disease, メニエール
病に対する水治療」について，台湾のChina Medical Uni-
versity Hospitalから林嘉徳先生が「Increased suscepti-
bility of aminoglycosides in cochlear mitochondrial
 
dysfunction the interaction of 3 nitropropionic acid
 
with kanamycin in guinea pigs」，東北大学耳鼻咽喉・頭
頸部外科からは鈴木貴博先生と，宮﨑浩充先生がそれぞれ
「Puromycin insensitive leucyl specific aminopeptidase
(PILSAP) is required for activation of RhoA in endoth-
elial cells.」，「Role of Gbx2 and Otx2 in the formation
 





3. 2006年 11月 15日（水）耳鼻咽喉・頭頸部外科担当
Ming Hsui Tsai博士 :中国医科大学病院
























銘修先生から「Oral cancer～the experience of a medical
 































4. 2006年 11月 24日（金）老年科担当
Meng Chih Lin博士 :チャングン記念病院
1) “Alternative medicine in Taiwan”




答える形でAlternative medicine in Taiwanと SARS in
 
Taiwanという 2つのトピックについて講演していただい




























5. 2006年 12月 4日（月）臨床薬学分野担当
Garry Jennings教授 :オーストラリア ベーカー
心臓研究所



































6. 2006年 12月 5日（火）耳鼻咽喉・頭頸部外科担当
Mario Sanna教授 :グルッポ・オトロジコ
“聴神経腫瘍，脳幹インプラント up date”












ture 1 Individualized Management of Acoustic Neur-
oma」では，豊富な症例の中から代表的なものをご提示い
ただき，個々の症例についての治療方針などを中心にご講
演いただきました．引き続いて，Special lecture 2 Brain
 




















7. 2007年 1月 22日（月）整形外科担当
Chih Hwa Chen教授 :長庚大学 長庚紀念醫院
1) 後十字靱帯損傷における手術的問題
(Surgical problems in PCL injury)（英語）
2) 前十字靱帯再建術における移植腱と骨孔の修復
機転

































8. 2007年 2月 5日（月）腎・高血圧・内分泌学分野担当
Carlos M.Ferrario博士 :米国 ウェイクフォレス
ト大学心血管病センター
“On the role of the ACE2/Ang (1 7)/mas rece-























ことからも明らかである（Ferrario et al. Circulation,
111:2605 10, 2005）．さらに心筋梗塞後や心不全でAng
(1 7)が低下するという事実もこのことを裏付ける










とからも明らかにされた（Jessup et al. Am J Physiol
 
Heart Circ Physiol,291:H2166 H2172,2006）．
（文責 :佐藤 博)
9. 2007年 2月 19 日（月）病理診断学分野担当
Louis Wing Cheong CHOW 教授 :UNIMED研究
所所長
“Phase 3 study of temsirolimus with Letrozole or
 
Letrozole alone in postmenopausal women with
 
































10. 2007年 3月 2日（金）機能薬理学分野担当
Victor Luis Villemagne博士 :オースチン帰還医学
センター 核医学 上級研究員
“The Prospects of Neuroimaging For Early
 
Detection In Alzheimer’s Disease”
要旨 :我が国におけるアルツハイマー病（AD）患者数は
急増しており（約100万人），早期診断法と治療法の開発が











FTD,DLB,MCI,PD and strokeなど）を［ C］PIBを用
いて研究しているVillemagne博士からその研究について
紹介をしていただいた．さらに東北大の開発プローブであ
る［ C］BF 227と［ C］PIBのデータとの比較を行った．

























loss of heterozygosity (LOH)を伴うことが知られてい
る．我々は以前に，RIZ1が insulin like growth factor 1
(IGF 1)のオートクライン的産生を抑制し，それが IGF 1
受容体とそのシグナル伝達分子AKT，ERKの活性化を阻
害することをCML BC細胞株を用いて明らかにした．今
回，BCR ABLが IGF 1発現の調節に関わっているかどう
かを検討した．
まず，BCR ABLチロシンキナーゼ阻害剤であるイマチ
ニブは IGF 1 発現を減少させた．次に，BCR ABLによる
IGF 1発現誘導に関わるシグナル伝達分子の解析を行
なったところ，JAK2阻害薬は IGF 1発現に影響を与えな
かったが，HCK阻害薬 PP2と STAT5bの shRNAは
IGF 1発現を減少させた．従って，BCR ABLがHCKを

















12. 2007年 3月 10日(土）腎・高血圧・内分泌科担当
Richard J.Johnson教授 :米国 フロリダ大学
“New Insights into the Mechanisms Underlying
 
the Epidemic of Hypertension and Metabolic
 
Syndrome: Potential Role for Sugar and Uric
 
acid”
要旨 :Metabolic syndrome, obesity, type 2 diabetes,
and kidney disease have risen to epidemic levels since
 
they were first described in the 1800s. The parallel rise
 
in all 4 conditions suggest overlapping underlying
 
mechanisms, and there is strong evidence that these
 
diseases are associated with adaptation of Western diet
 
and culture.
While Ancel Keys was one of the first to suggest that
 
the mechanism might largely relate to dietary changes
(nutrition transition)to diets high in saturated fats,the
 
results of low fat diets to prevent these conditions or
 
their sequelae(stroke,heart failure)have largely been
 
disappointing. Interestingly, high fat diets are as-
sociated with high sugar diets, and studies from the
 
1960s demonstrated that sugar intake also correlates
 
closely with the development of cardiovascular disease
 
within given countries. Sugar contains both glucose
 
and fructose, and subsequent studies in animals (and
 
humans)showed that it was fructose and not glucose
 
that can induce metabolic syndrome,hypertension,and
 
kidney disease. We have determined in animals that
 
the mechanism by which fructose causes these condi-
tions is by causing transient intracellular ischemia with
 
uric acid release. We have further shown that uric
 
acid,produced under these conditions,is prooxidative,
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and proinflammatory, and that it can cause hyperten-
sion and renal disease in its own right. We also
 
identified that uric acid can induce structural changes in
 
the kidney (inducing preglomerular arteriolar disease
 
and interstitial inflammation) that causes salt sensitiv-
ity. Further studies in humans suggest that an elevated
 
uric acid is extremely common in new onset hyperten-
sion in humans. Clinical trials are underway to deter-
mine if lowering uric acid can treat early onset essential
 
hypertension. We also found that uric acid is a key
 
factor in causing metabolic syndrome in animals via
 
fructose. Thus, our studies open the possibility that
 
fructose, in part by raising uric acid levels,may be a
 
key factor driving the cardiorenal epidemic.
（文責 :阿部高明)





































14. 2007年 4月 10日（火）微生物学分野担当
Chan Kwai Peng教授 :シンガポール・ジェネラル
病院，病理部門
“Respiratory viral infection in Singapore from
 
Influenza to SARS”
































15. 2007年 4月 11日（水）生物化学分野担当
Elizabeth C.Theil教授 :オークランド子供病院研
究所
“Ferritin Feedback: Iron and Oxidant Signals
 
Target DNA and mRNA to Regulate The Pro-
tein With an Iron and Oxygen Mineral”
要旨 :ヘムは，酸素，一酸化炭素，一酸化窒素といった
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